






Regarding lecture support technology for students with partial hearing loss disorder
Shunsuke IMAMURA
Abstract
As the main subject, I will consider information support technology and understanding for students
having partial hearing loss. First, I will survey what kind of disorder partial hearing loss is. Then, I will
consider what information support technology is suitable for partial hearing loss. After that, I will speak
about how this is administered and what kinds of results are expected, based on understanding handicaps.
In conclusion, I will ascertain an ideal method of information support those with partial hearing loss.
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７）山城秀生 上村博一（1995） 字が話す目が聞く－筆記通訳（要約筆記）とは何か？ 新樹社 東京： p.55
筆記通訳３原則として、国立身体障害者リハビリテーションセンター員である森本行雄氏の①正確に②速く③読
みやすく、が挙げられている。
８）この点においては、総務省から「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する研究会」の開催が平成18年
10月20日付資料として出されている。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061020_6.html
９）この視点移動の軽減に関しては、HMD（ヘッドマウントディスプレイ）の活用も考えられている。現時点では、
建築現場等での作業効率を高めるために実用化されているが、それをより軽量化して援用することが期待されて
いる。
